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To clarify temporal and spatial variations of greenhouse gases in the stratosphere over Antarctic region, a total number of three 
cryogenic whole air samples using liquid helium were launched from Syowa Station by using 30,000 m3 plastic balloons in 
1998 and 2003-2004.  The air samples collected by the cryogenic samplers at altitudes from 15 to 30 km above ground were 
analyzed for greenhouse gases’ concentrations, their isotope ratios and atmospheric major components.  Along with the 
balloon experiments, we have developed a compact cryogenic air sampler using a cooling device called the Joule-Thomson 
(J-T) mini cooler.  In December-January 2007/2008, the compact cryogenic samplers weighing about 22 kg were launched 
from Syowa using 1,000 or 2,000 m3 plastic balloons and air samples were collected at altitudes of 18 and 25 km above ground.  
The decade-long stratospheric observations revealed vertical distributions of the greenhouse gases over Antarctica and their 












ウム・水素・ネオン以外の全ての気体成分を固化・液化採取することが可能である。2007 年 12 月~2008 年 1 月
に新たに開発した小型サンプラー計 4機を昭和基地に持ち込み、満膨張時容積 1,000-2,000m3の小型プラスティッ
ク気球を用いた成層圏大気採取実験を実施した。放球した 4 機のうち 2 機が、それぞれ高度 18km、25km におけ
る大気採取に成功した。採取された大気試料は国内に持ち帰られ、東北大学及び東京工業大学において主要な温室
効果気体である CO2、CH4、N2O、SF6濃度、及び CO2、CH4、N2O安定同位体比、大気主成分である O2/N2比と
O2、N2同位体比の高精度分析が行われた。2007/2008 年に採取された大気試料の分析結果を過去 3 回の実験結果
と比較することにより、１）南極成層圏での CH4と N2O 濃度の関係はほぼ直線であること、２）高度 18km 以上
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